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GAとFEAを用いた内部き裂同定手法に関する基礎的研究 | 論文 | 
Fundamental study on embedded crack identification by genetic algorithm and FE analysis 
中村聖三ぺ O永田佳世*ぺ FadiFARHAT*"'ぺ高橋和雄**料
Shozo NAKAMURA， Kayo NAGATA， Fadi FARHAT and Kazuo TAKAHASHI 
ABSTRACT Simple and su旺icientlyaccurate fatigue crack detection technique is necessary to 
evaluate the fatigue perfoロnanceof existing structures. Recently， measurement of two-dimensional 
displacement or s仕aindistribution on the surface of plates becomes possible and this technique is 
considered to be applicable to estimate the initiation and propagation of embedded crack. In this study， 
possibility to estimate the position and size of embedded crack based on the measured surface 
displacement distribution by combining finite element analysis and optimization technique (Genetic 
Algorithm) is examined. 
Keywords:内部き裂同定，表面ひずみ，有限要素解析，遺伝的アルゴリズム
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た値(個体数 64，エリート数 28，交差率 45%)
表-1 検討パラメータ
個体数 エリート数 4 8 10 
(16) 交叉率(%) 60 40 30 
個体数 エリート数 4 10 14 。8) 交文率(%) 69 51 40 
個体数 エリート数 8 12 20 
(41) 交文有%) 64 57 41 
エリート数 24 31 
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表-2 同定ケース
ケース き裂 α×β 
き裂 縁端
深さ 距離
番号 サイズ (mm) 
(mm) (即時
3.5 
13% 40x5 2，26，50 
6.5 
3.5 
2 10% 30x5 2，26ヲ50
6.5 
2.5 
3 4% 20x3 4.5 2，26，50 
7.5 
2.5 4.32ラ60
4 2% lOx3 4.5 6，34，56 
7.5 4，32，60 
2.0 



































13% 1.83 (1.2%) 0.53 (5.3%) 
10% 1.67 (1.1%) 0.16 (1.6%) 
4% 1.00 (0.7%) 0.50 (5.0%) 
2% 1.11 (0.7%) 0.33 (3.3%) 





























t=lOrrnn， b=300rrnn， L=160mmとし，X (有効冨)




ケース き裂 α×β 
き裂 1射出
深さ 距離
番号 サイズ (mm) 
(mm) (mm) 
3.5 
6 13% 78x5 2，38，78 
6.5 
3.0 
7 4% 30x4 5.0 2，52，102 
7.0 
1.75 
8 13% 40x2.5 2，26，50 
3.25 
1.25 




t=5mm， b=150mm， L=100mmとし，X (板幅)
方向に 75分割(1.5nun間隔)， y (板厚)方向に
10分割 (O.5mm間隔)， z (長さ)方向にはき裂面



























番号 (mm) (mm) 
6 20.50 (6.8%) 0.53 (5.3%) 
7 2.67 (0.1%) 0.50 (5.0%) 
8 1.67 (1.1 %) 0.16 (3.2%) 
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表-6 測定値との誤差の平均
ケース 幅方向 深さ方向
番号 (mm) (mm) 
10 9.67 (6.4%) 1.83 (18.3%) 
1 10.83σ.2%) 1.67 (16.7%) 















ケース 平均値 最小値 最大値
番号 (mm2) (mm2) (mm2) 
10 152 100 190 
1 158 120 200 
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モタ1 12mm 3mm 
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